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The prediction of floodplains caused by dam break is very important to 
discuss for future planning and decision making concerning to dam safety, 
controlling downstream developments, contingency evacuation planning and real 
time flood forecasting. The objectives of this study are (1) to determine the 
propagation of flood in the study area, in terms of water depth and velocity 
magnitude, and (2) to identify the potential area of high risk of flooding. The 
comparison of results using one point source input flood discharge (total discharge) 
and flood hydrograph have been carried out. The floodplain simulation in this study 
using software is called as CCHE2D_FLOOD model.  The study area is at Durian 
Tunggal Dam, located in Melaka. The dam has been classified as a significant hazard 
dam with a catchment area of 41.4 km
2
, impounded area of 5.8 km
2
 and a storage 
volume of 32.6 Mm
3
. A flood hydrograph due to dam break, observed by Rahimah 
(2009) is used as a model parameters input to simulate the propagation of flood in the 
surrounding areas of Durian Tunggal river.  The results of water depth, velocity 


















Ramalan dataran banjir yang disebabkan oleh pecahan empangan adalah 
sangat penting untuk membincangkan bagi perancangan masa depan dan membuat 
keputusan mengenai keselamatan empangan, mengawal perkembangan hiliran, 
perancangan pemindahan di luaar jangkaan dan ramalan masa sebenar berlakunya 
banjir. Objektif kajian ini adalah (1) untuk menentukan penyebaran banjir di 
kawasan kajian, dari segi kedalaman air dan halaju magnitud, dan (2) untuk 
mengenal pasti kawasan yang berpotensi menghadapi banjir yang berisiko tinggi. 
Perbandingan keputusan dengan menggunakan input satu titik sumber pelepasan 
banjir (jumlah pelepasan) dan hidrograf banjir telah dijalankan. Simulasi dataran 
banjir dalam kajian ini menggunakan perisian yang dikenali sebagai 
CCHE2D_FLOOD model. Kawasan kajian adalah di Empangan Durian Tunggal, 
yang terletak di Melaka. Empangan telah diklasifikasikan sebagai empangan bahaya 
yang ketara dengan kawasan tadahan 41.4 km
2
, kawasan takungan sebanyak 5.8 km
2
 
dan jumlah penyimpanan sebanyak 32.6 Mm
3
. Satu hidrograf banjir yang disebabkan 
kepada pecahan empangan, diperhatikan oleh Rahimah (2009) digunakan sebagai 
input parameter model untuk simulasi penyebaran banjir di sekitar kawasan sungai 
Tunggal Durian. Keputusan kedalaman air, pengagihan halaju, dan masa yang 
diperlukan untuk banjir adalah parameter yang diperlukan untuk dianalisis. 
 
 
 
 
 
 
 
